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Studies of Engine Exhaust Gas on Air Pollution IV 
The Wall Temperature in Combustion Chamber 
affecting Exhaust Gas Composition 
Mitsuru Akagi and Minoru Tsukahara 
Abstract 
Hydrocarbon， carbon rnonoxide and nitric oxide which are found in the spark-ignition engine 
exhaust are undesirable rnatter for air pollution， and are reverse to econorny of fuel and engine 
performance. 
In the previous paper， we have reported on the effect of th巴 surface-volumeratio of combus-
tion chamber on the exhaust hydrocarbon concentration. It is clear frorn the above results that 
sorne of the fuel is not burned in the combustion chamber because of quenching of the丑ameat 
the relati、relycool walls. 
We report the results of some rneasurements on the effect of the丑arnequenching on the 






















容器中央部に 0.2sVmmのグロメル・アノレメノレ熱電対によって測定し，いずれも 2ベンレコー 夕、、
ーに記録し，温度が安定した状態で実験を行なった。







図 1 模型燃焼空荷量 図-2 実験装置
II-2 実験条件の設定
燃料は市販 LPGを使用し，その成分割合はガスクロマトグラブィで分析した。それより
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2 oxy;jen， nitrogen 
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Exliaust gas (;I7organicgas) 
activated cαrbon (5φmmx2mJ 
He 50ml/min 50"C 



































に抽出したガス程， HC 濃度が高いという報告6) と一致する。これは排気の初期においては燃
(232) 
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る。空燃比が リーンおよび リッチになるとともにこの割合は高くなるが， リッ チ側では分解成
分が多く含まれ，リーン側で、は未反応成分が多く含まれていることが， 分解成分濃度割合の曲
線より分る。
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図-15 各炭化水素成分濃度におよほす壁温の影響
(236) 





































j ~ j j A 
図 17 燃焼圧力線図
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図-18 空燃比と燃焼最高圧力
2，38 赤木盈・塚原実
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